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65℃に温めた蒸留水を用いた。洗浄液 1 と洗浄液 2 は，あ
らかじめ 96 穴プレートに各々 200 µL と 100 µL を分注し
た。65℃に温めたゲノム溶出液は，直前に 100 µL を分注
した。ガラス繊維濾紙は，ワットマン社製の Glass micro-




















トとしてゲノム粗抽出液を 0.5 µL 用いて，10 µL の容量で
PCR を行った。反応条件は Aruga の報告を参考に 2 ステッ
プサイクルに改良した。94℃で 30 秒間，58℃で 30 秒間を
35 サイクル行った。
　ゲノム粗抽出液は 1% のアガロースゲル，PCR 産物は































































図 4　PCR 増幅産物の 3% アガロース電気泳動図












simpler method of genome extraction was examined.   Lettuce,  from which  it  is difficult  to extract  the 
genome, was used for the test crop.  As a result, it was confirmed that genome can be quickly extracted 
from multiple samples by placing the glass  fiber  filter paper  in a pipette  tip and pipetting  the crude 
extract  of genome and  the  two washing  solutions  several  times  respectively.   PCR using genomes 
extracted by this method revealed that amplified products can be stably obtained using KOD FX.  In this 
study, I established a method to rapidly extract the genome of  lettuce used for PCR and stably obtain 
PCR products.
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